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Abstract 
The sound field in the proximity of a vibrating plate is closely related with the modes of 
vibration of the plate. The pur.pose of this paper is to investigate the theoretical and ex-
perimental relations between modes of vibration of rectangular and square plates and 
isopleths of sound pressure levels in the scanning planes at constant distances from those 
plates. The calculation of the sound field is based on the Huygens-Rayleigh integral by 
which the sound field radiated from a vibrating plate in an infinite baffle can be expressed. 
The measurement of the distribution of sound pressure levels was performed by using a 
sound visualizing device built as a trial. 
The results may be sammarized as follows: the isopleths of sound pressure levels 
measured in the plane parallel to a vibrating plate show a similar tendency to those of 
deflection amplitudes of the plate. Therefore， the measured sound pressure level takes 
minimum values above nodal lines. The calculated sound pressure levels show a litle 


























1 I乙示すような座標系に対して，空間の点 P (f，η，0における音圧pは次式で表わされる。
すなわち，
ρ =j~pc fv(x， y) ej(臼t-kr) J 
2πJ s r 叩
、 、 ， ?? ??? 、
こ乙lζ，Jは虚数単位， ρは空気の密度，cは音速， ωは角振動数，kは波長定数で k=ω/c=
2π/Aの関係がある。また，rは板面上の点 (x，y)における微小面素 dsとP点との距離で，











mπ(X+ a) . nπ(y+b) _jω削 t









乙乙 iζ • Peは実効音圧.Prは実効音圧の基準値で 20μPaである。
正方形板では a=bであるため，二つの異なった振動モード，すなわち，
mπ(x+a) . nπ(ψ+ a) 
Zmn(X， y) = sin一τ一一一・sm-一士一一一e，a e，a 
nπ(X+α) . mπ(y+ a) 






Z(X， y)= Zmn(X， y) cos r+ Znm(X， y) sin r (7) 
と表わされる 3)410 乙乙l乙rはZmn(x， y)とZnm(X，y)の混合の割合を表わす値である。
3. 実験装置及び実験方法


































ドの関係 7)を図 41乙示す。固有振動数は測定値である。 (a)の図は振動板が固有振動数 273




た， (b)の図は固有振動数 754Hz，(m， n) = (3， 1)の振動モードで振動している場合の音圧レ
ベル分布を示している。この場合，振動板は 2本の節線により三つの長方形領域に 3分割され，
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音による測定が可能な走査平面の板面からの距離についてみると. (1， 1) の振動モードでは
図-5 長方形振動板の中心を通り長辺l乙平行な垂直走
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207 Hz L=50 mm， SPL(dB) 
(b) 




















x-z plane SPL(dB) 
Y-Z plane SPL(dB) 
1132 Hz， (rn， n)= (1，3)， y = 0 
図-7 正方形振動板の垂直面内の音圧レベル
分布:1132Hz， (m， n)ニ (1，3)，r=O







L=10 mm， SPL(dB) 
1123 Hz 
D~gOくよフ
L=10 mrn (m，n)=(1，3) 
1123 Hz， y二加/40
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